







Local Modification Method for B町SplineCurve 
by Insertion of Knots in the General CAD System 
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Computer-aided design (CAD) systems are being used for total design企om
conceptual design to detailed design. In general it is difficult to modify the resultant 
curve in the present CAD systems. However， for a designer fai世話ulreproduction of 
image is crucial. Hence， the present study concerns with the development of new 
method for the modification of B-spline curve. The method essentially involves 
localized insertion of additional knots. The 紅白 ofinfluence of each con位。1point 
become very restricted due to the increase in number of control points. This will in 
tum help in the local modification of curve and in acheiving mathematical 
smoothness. In addition， we also propose another novel method based on 
combination of two ways of insertion of knots and inverse transformation， for local 
modification of B-spline curve. 
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Oj Contr叫 Point s...(t) 
BJ，k(t) : B-spline Function(k斗)
表される.











初期のノットベクトル T=[to， tl， ..ti， t什 1，・・・・，依+n]上でBスプライン曲線が定義されているとす
ると，
附 =Zm.4t)G • (2) BJ.k(t) : Bスプライン関数， Qj:制御点
挿入後の新しい節点むをむといI間に挿入(ti< t/豆t什1)した場合，挿入前のノットベクトルTと新し
いノットベクトルT・の関係は，
T = [ to， tl， ・・・・ ti，t什1，・・・・，依+n]
T' = [ to， tl， ・・・・ ti，t/， t什1，'.怯+n]
? ????????，?• • • • ，?????• ? ? ? ?，??????，?• ? ??• • ，??• ? ??，?• ? ???? ?? ?
t'j む(j~五 i)











で表される.ここで， B'i.k(t)， Q'j は，それぞれ新しいノットベクトルT'~;::'より定義される B スプラ
イン関数と制御点であり， Q'jは次式で表される.
Q'j=(lー αj)Q・1十 αjQ ・・・・・ (5)
ここで， αJは，
( 1 (j三五i-k+1) 
I 1-t'j 1 -も
αF1て一一一一 (i-k+2話j孟i)
I t'jtk ーし もも1・b
l 0 (j孟i+l)
• (6) 
である.つまり，新しい制御点 Q'jは，線分 Q.IQをαj:1 -ajの比に分割する点となる.
3. プログラムの構築と実行結果
ここでは，はん用 CADとして CADの機能を簡単にカスタマイズでき，種類の異なる CADとデ
ータ互換性がある Autodesk社製の AutoCAD R12Jを用いた.Auto CADではカスタマイズ用の言語











たすように設定する.その後，カウンタ iが 1から分割区分数の総数 npxまで曲線座標の計算を行





(a) B-spline curve generation (b) lnsertion of knots 
Fig.2 The pr∞ess of B・splinecurve generation 
and insertion of knots 
(a) Number of con住01points=5 
(b) Number of∞ntrol points=7 
一一一一←一一 Original Curve 
o Control Point 
Fig.3 The increase of the number of control point 


































o COntrOI PoInt 
<a> Numbcr of ∞ntrol point!F5 
一一一一一一一一 OrtglnalCurve 
-一一一一 lmageCurve 
MωlfIed Curve 。n鵠雌ond Knぱs)
o Cαltro1 PoInt 
(b) Nmnbcr of c価回lpo泊包=9
149 
Fig.4 Local modification for B-spline curve by 





o Con1rol PoInt 
ルが変わることにより曲線形状は変化する場合が Number of control po凶 =11
Fig.5 Loacal modification for B-spline curve 
ある. CAD/CAMシステムなどに節点挿入による








































Deslgner's V1ewpolnt 0 Contr叫 PoInt




のローカルな領域に移るのにともない，逆変換では制御 d ・c∞刷 PoInt(加担叫伺 ofKno同
点の影響範囲がわかりにくくなるので，図中の矢印で示 (c) Number of con'回 1p側s=11
す 2カ所に節点を挿入する.その結果，図 7(c)に示すよ Fig.7 Combination of two ways of insertion 
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